








A quantitative kinetic study 、7aS attempted to determine the propagation rate
in the cOurse oE Polymerization oだ L―leuc ne―N―Carboxyanhydride using trieth―
ylamine as an initiator in benzene at 30°C.
From the Obtained data, it can be seen that the rate constant is nOt unity th―
roughout all the reaction, but there exist two stages in the polymerization, wh―
erc, the first stage has a rate constant 3.63×10-3ゼ/″0虎。d¢じ,Whereas in the
second stage, an unstable constant was obtained.
At the inflectiOn Point of time―polymeriza on curves the degree of polyme―
rizatiOn reached 10-13, while the time―course of IR sp ctra changes of the pro―
duct shows that α―helix cOnformation hvas formed in the polymerization system
prior tO the transion Point.
These Facts support the suggestiOn prOposed by Bamford and his cowOrkers
that the increase oF prOPagation rates might be caused by “ιカクゲ″?//杉οチ・"
1緒
NH2






































































































































Pig.2 TIme‐P。lymerization curves of a
series of initiator concentrations.
まず,Fig.2から次式(41を導くことができる。




o々bs=々.〔Iο〕                (5)
直線の傾きより ■´を求め,重合初期における速度式(ω
を導き出した。









Fig,3 The data of the total reaction rates,





△:〔M。〕=0.254mole/1   ▲:〔M。〕=o,o64hOle/1・
Fig.4 Tttne中Polymerization curves observed





















鳥 取 大 学 工 学 部 研 究 報 告
度定数 力ObSと開始剤濃度 〔Iο〕との間には相槻関係が
存在しなかった。

















B10utらも n_ヘキシルアミンー ジオキサ ン系で L―
グルタミン酸―γ―ベンジルエステルNCAの重合につ
いて,赤外分光法により解析を行ない同様な結論を出し


















Fig。5 Changes a,peared in IR spectra in












Table 2 Number average degree of polymer―
ization(DPPBD of the products formed
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みると, この速度上昇 は BamfOrdらの提唱している
C力
'力τ″θチの概念
19)で説明することができると思わ
れる。すなわち,ゲル化した状態においてはNCAモノ
マ…の生長ポリマー付近への局在化が起こり,みかけの
モノマー濃度が増大し重合速度が早くなると考えること
ができる。そして第2段階における重合速度定数が一定
